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SHUN SAsAKI, YuTAKA羽TATANABE and JuN SAKAI 
From the First Department of Surg巴ry,Gifu Prefectural Medical School 
(Director : Prof. Dr. ATSUYA. o~!TSC"KA) 
Since September 1958, 14 cases of so-called Mondor’s disease were clinically 
diagnosed, therefore a statistical observation was made of these cases. This also 
included 10回 sesthat were experienced in this clinic prior to that time and which 
were reported by Onitsuka & Gega, and 43 cases which were reported in this 
country. 
This disease shows a wire-like cord in the subcutaneous tissue in the antero-
lateral thoraco-abdominal region of middle aged women and the origin of this so・
called ‘Mondor’s』disease’wasconsidered to be mainly venous by pathohistologic 
examination of the sections which were obtained in these cases. 
Attention should be paid to this disease, because it is discovered more frequently 

































































































.-・iJ 41 I♀｜ 1 I 9.5I右胸部｜諸幹事昔話管控室bし｜ 3週間｜持瞳癌試験切除術
2 -r50 I♀｜ 1 I 12 I右胸部｜圧痛なし，部分的切除術施行 14週間｜
3 I 30 I♀ 1 1I 10 I 右胸部 Ii~諸悪雲寺あり p 圧痛軽｜自然消失｜
4 I 31 I♀｜ 1 I 10 I右腹部l圧痛軽度p 牽引痛あり ｜ 4週間！
互竺L~L~183lkぴ｜左胸腹長ーより，皮膚？癒着 I zヵ月｜諸島廟
6 I 29 I合｜ I I 10 ｜左胸腹部｜皮膚緊張時牽引痛あり I 4ヵ月 I 
_7 J 49 I♀ 1 1 いoI左胸部｜説房軒｜感p 部分的切除術 I1ヵ月半｜
8戸司五－「了日司五五了圧痛なし I 3週間｜野：~調P
9 I 2s I合 11 I 15 I右胸部｜前胸部牽引感ありp 圧痛軽度｜ 3 fJ月 ［ 
~ I 38 I♀ I 1I 4I左胸部｜圧痛なし 一一一l~iM~
山一 I6い18右上肢｜韓併問調 I1力月半！？哲根間
12 云下平｜ z I~~及び｜右胸部｜圧痛なしp 全易除 ｜三2瓦戸乳癌 3ヵ月
13 J 40 I ♀ I~子戸雨副ii亘 ！経過観察中J~輔癌試験切除術
川 54I♀［ 1 J 10 I 左胸部｜諒需品F極盈~否両｜経過観察中｜
表2 発生 部 イ立
部； i立
















































定されていない．嘗って Moschcowitzが胎生期の乳 学的特徴は， ニ1いれ高度にWI司1'し且つ密に配列した謬
腺原基の遺残組織を認めたとして vestigialmastitis 原線維より成ることでP その臨床的所見と照合して通
と報告したことがあるがこれを別とすると， M1,11dor 例の血栓性静脈炎或はリンパ管炎とは明らかに区別さ
はphlebiteen cordon, B巴rtrandはthrombophlebites るべき特殊な病変と考えられるものである．
et periphlebites, Farro＼＼’は sclerosingendophl巴・ 現在では Ma；討しpust・（じ1nl11crの赤外線写真による
bitis, Hughesはsclerosingperiangeitis, Ji111ssonは 観察もあって，胸腹壁1!Jj'tjjl~:x.ひ・その他の部位の浅在性
rn f.§性リンノ、管炎，W1・instein & i¥Ic・ad1., Il Iエidi<Jpー ,'iJ1 lir＇のi，；：づ吃とする見fげが強い．













A.誘因のあると思われるものー . 34 (50.8) 
・ 19(28.3) 乳腺腫f習試験切除術 12 (17.9) 1. 胸部手術く乳癌棋治手術 7 (10.4 
フルンケル 2 (2.9) ' 
2. 炎 J'E・手Lil炭火 1 (1.5) 〉－－…－－・ ・ …・・・・・・・ … …….....・ 4( 5.9) 
＼：豆粒j重 1 (1.5〕／
3堰 湯くま腺腫Z f it~~ >. ・ 4 ( 5.9 J 
4. 高度の筋肉労働－－－－ － ・ー ・一・－－－－ －－ ………・ 3 ( 4.4) 
5. 外 傷一 ..・ー .ー・.・・・・・・ー …；…・・ー…・ .....…・…… 一ーー .. ・F ・ 2 ( 2 9) 
6. fj丞:L'J・・…….....…………・ハ一 一 －－－ .. • • ••• －一一・・ー・・・ ・ー・ ー1( 1.5) 
ムi~ 7. 収f子術 ・ー ・…ー － － e ・・• • ・ー・・ー・ー …ー …………・・・… ……… I ( U) 
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